Les milieux de vie de Stenasellus virei Dollfuss, 1897
(Crustace Asellote troglobie): donnees preliminaires
par
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Avec p1anches 125 (1)-126

(2)

Gcncralitcs:
Les publications les plus recentes (Lanza, 1966), font etat d'une vingtaine
de stations seulement pour StellGsellus virei. Elles tiennent compte uniquement des citations de Stammer (1936), Racovitza (1950), Chappuis et
Jeannel (1951), Angelier (1953), Husson (1957) et Braga (1962). Depuis la
publication
de la ge Enumeration
des grottes visitees de Biospeologica
(Coiffait, (959), Ie nombre des stations s'est, en realite, accru
un rythme
rapide puisque, dans Ie courant de 1967, il nous a ete possible d'en recenser
77 (Magniez, 1968). Ce progres a ete enregistre principa1ement
grace a
I'activite des membres permanents ou temporaires du Laboratoire
souterrain de Moulis, mais aussi
la suite des explorations de chercheurs isoles et
de speleologues etrangers et franc;ais.

a

a

a

Parmi ces stations, 56 sont des grottes, les autres correspondent
des
prelevements effectues dans les nappes phreatiques superficielles ou profondes (puits, filtrages de sources) et dans Ie sous-ecoulement
de rivieres
aquitaines (Tarn, Sal at et ses affluents, etc ... )
Les plus recentes prospect ions semblent montrer que la presence des
Stenaselles dans les domaines
interstitiels
n 'est pas un accident local.
L'espece para!t coloniser des milieux hypoges tres varies dont nous allons
essayer de degager sommairement
quelques caracteres. II sera possible de
tirer de cette etude quelques conclusions preliminaires sur Ie statut de cet
Asellote souterrain (systematique de detail en liaison avec les dissociations
ecologiques et geographiques
dans I'aire de repartition,
vie cavernicole et
comportement
fouisseur de I'espece, variations possibles de l'aire au cours
des temps et hypotheses sur les origines et Ie mode de colonisation des eaux
douces hypogees par les SteIlGsellidae).
I) Laboratoire
de Biologie Animale et Generale, Faculte des Sciences, 6, Bd.
Gabriel, 21 Dijon, France.
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II. Classification des stations; les biotopes de St. virei:
L'enumeration
des stations
ensembles distincts:

J)

suggere immediatement

leur repartition

en 3

A. Les grolles,
B. Les nappes superficielles
C. Le sous-ecoulement

(Ie milieu hypotelminorheique).

des rivieres (Ie milieu hyporheique).

A. Les grottes:
Par un curieux hasard, il a fallu attendre
1949, l'espece etant alors
connue depuis plus de 50 ans et dans 19 cavites differentes, pour que St.
virei revele sa presence dans un milieu tout different (puits). C'est
la suite
de I'observation
des biotopes du Crust ace dans 6 grolles seulement, mais
dans des conditions ecologiques tres comparables,
que Fage et Racovitza
purent Ie retrouver
Padirac en 1913, dans un biotope considere alors
comme «normal», c'est
dire Ie fond limoneux de mares d'eau stagnante,
bien pourvues de debris ligneux. L'habitat correspondant
la decouverte
originelle (les eaux courantes du ruisseau de la Fontaine) ne devait etre
qu'accidentel.

a

a

a

a

Le nombre des grotles qui abritent St. virei ayant depasse 55 dans Ie
courant de 1967, il convient main tenant d'essayer d'etablir une classification
ecologique de ces stations.
I. Ffaq/les argife/lses iso!ees:
Un certain nombre de cavites visitees se presentent comme des grotles
seches, ne possedant qu'un seul amas d'eau tres localise, en general permanent, saul' exceptionnelle secheresse de fin d'ete. Dans ce cas, Ie limon du
fond reste malgre touttres humide et plastique: grotles du Mont de Chac (3),
de Lespugne (II), de Peyort (12), Haiouat de Pelou (13), de Lique (32) et
Tute de lovis superieure (27) par exemple. L'alimentation
en eau, toujours
modeste, est fournie par des suintements
temporaires
au permanents,
provenant des niveaux formant Ie toit de la grolle au de condensations
de la
voOte. L'evacuation
ne doit fonctionner
que tres temporairement
la
saison humic\c. Le reste de l'annee, Ie niveau de I'eau resulterait d'un equilibre
entre un apport quantitativement
limite et les fournitures
l'atmosphere
de
la cavite. Le bilan etant faiblement negatif, on assiste
une baisse lente du
niveau de la flaque, du gaur, du lac envisages, jusqu'a la fin de I'ete; bais-

a

a

a

I) Lorsque
leur nom sera cite, il pourra ctre suivi d'un nombre entre parentheses,
correspondant
au numero d'ordre de la station dans la Iiste chronologique
publiee
par ailleurs. Voir: Magniez G. Les stations de Slen/lsellus virei Dollfus (Crustace
Isopode troglobic). SOllS Ie Plancher, Dijon, (1967, VI, 3, 36-48).
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se suivie d'une remontee automnale
ment regulier semble donc exister.

et hivernale.

Un cycle annuel

rclative-

Un tel systeme parait, au premier abord, isolc des circuits normaux des
eaux, surtout vers l'aval. II peut etre installe dans les grottes fossilisees du
point de vue hydraulique. Cet aspect des choses est naturellement purement
actuel, c'est it dire transitoire it l'echelle des temps geologiques. Une etendue
d'eau de ce type peut abriter des Stenaselles, mais l'importance
numerique
et la densite des animaux peuvent varier dans de larges limites.
a) Flaques tres petites: (de l'ordre de quelques dm2) pauvres en apports
de nourriture.
Quelques individus adultes sont capables d'y subsister, souvent dans des conditions precaires. II suffit parfois d'y prclever tous les
individus visibles pour faire disparaitre purement et simplement la station.
Dans ce cas, on est en droit de se demander si les Crustaces n'ont pas acces
en de tels points seulement lorsque des conditions tout it fait favorables et
rarement realisees ont ete reunies. Dans d'autres cas, on pourrait penser it
un renouvellement
pluriannuel, ou it un enrichissement
annuel de la faune
de la ftaque. De toute fa<;on, il est necessaire d'imaginer qu'on se trouve
en presence d'un abri qui recueille periodiquement
quelques individus d'une
population plus importante qui existe dans Ie milieu souterrain voisin de la
grotte etudiee, mais inaccessible it l'investigation
humaine.
b) Les flaques pel/vellt atteilldre I/lle surface de 1 ou plusieurs 1112: C'est Ie
cas de l'amas d'eau de la grotte du Mont de Chac (3). Les apports de matiere
organique pouvant tenir lieu de nourriture sont it la fois notables et bien
echelonnes dans Ie temps. Un tel milieu pennet it un nombre plus important
de Stenaselles de prosperer. Dans I'exemple cite, il y a toujours plusieurs
dizaines d'individus visibles sur Ie limon du fond. La structure de la population est egalement difTerente. Les femelles ovigeres y font frequemment
leur apparition,
c'est it dire que la reproduction
se manifeste dans un
groupement de cette importance, qui comprend egalement des males adultes
de tailles echelonnees entre 5 et 7,5 mm, par exemple. On y trouve aussi un
pourcentage
variable de femelles immatures (n'ayant point encore acquis
leur oostegites) et des femelles adultes en phase de repos sexuel. Cette
population possede une remarquable permanence au cours des temps. C'est
ainsi que celie du Mont de Chac observee depuis une cinquantaine d'annees,
montre une relative stabilite numerique au cours de cette peri ode. Elle sera
etudiee en detail u1terieurement.
c) L'etelldue des eaux habitees par Ie Crustace peu! se lIIesurer par dizailles
de 1112: c'est Ie cas de la grotte de I'Estelas (6). Les diverses observations
laissent it penser qu'une telle accumulation d'eau et I'importance des reserves
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limoneuses du fond, ainsi que les apports de nourriture, tant animale que
vegetale, pourraient y permettre la vie de quelques milliers de Stenaselllls,
avec cette fois encore des adultes a tous les stades, montrant que les conditions ecologiques sont telles qu'elles rendent possible la reproduction
reguliere de I'espece. Nous reviendrons egalement sur la structure d'une telle
population.
2. Reseallx de circulations sOllterraines:
Ccrtaines des grottes etudiees se presentent comme des regards sur une
circulation d'eau souterraine.
II peut s'agir de circulation rapide, a debit
important:
ruisseau ou riviere courant sur fond de galets, sur la roche nue
ou concretionnee
ou gamie de placages d'argile compacte (reseau actif). II
peut s'agir aussi de circulations au debit extremement modeste, mais egalement permanentes,
qui correspondent
a des ecoulements plus lents, laminaires par places et jalonnes de pctites retenues limoneuses.
a) Cours d'eall souterrains: Nous savons que St. virei avait ete decouvert
a quelques exemplaires, dans Ie ruisseau de la Fontaine a Padirac, apres de
fastidieuses recherches etalees sur plusieurs annees. Fage et Racovitza
s'etaient apen;u que ces eaux courantes, sur fond de cailloutis, n'abritaient
que de rares individus. L'espece semblait preferer les nappes calmes a fond
limoneux. Cette observation a pu etre repetee de nombreuses fois dans les
Pyrenees. La decouverte des Stenaselles dans les cours d'eau souterrains cst
tres aleatoire et ces Crustaces y sont tres dissemines (ils sont de plus peu
visibles dans un tel milieu). C'est Ie cas des cavites suivantes: grottes de
l'Eglise (18), de Terreblanquc
(23), de Beguct (25); Tute de Jovis inferieure
(69), gouffre Lacoste (31), gouffre de la Coume Ferra (66), du Bourdal (36),
Goueil di Her (65), etc ....
Leur observation
y est donc malaisee et les
captures en eaux rapides sont peu frequentes, insuffisantes en general pour
servir de point de depart a des elevages d'adultes de la station.
Dans quelques cas cependant,
des ruisseaux souterrains
abritent une
population plus dense (grotte de Lespiougue, 64, par exemple). II faut alors
remarquer que les eaux y courent sur un abondant remplissage de sables et
graviers limoneux qui menagent, au voisinage meme de I'eau circulante, de
nombreuses laisses tranquilles ou les Stenaselles s'installent de preference.
Dans un autre cas (Plagnol de la Plagne, 29), Ie cours du ruisseau est forme
d'une succession de f1aques calmes, bien que l'eau y soit tres claire et s'y
renouvelle rapidement. Ces f1aques sont reunies par des rapides etages. Les
zones d'accumulation
de I'eau conservent pour une large part Ie limon
noiratre, riche en matieres organiques vegetales, apporte par les crues. C'est
la que les Stenaselllls s'installent, en nombre relativement important.
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Les interstices de ces sables et graviers bordant les cours souterrains constituent par eux memes d'importants
biotopes de I'espece. Dans les cas
particuliers cites plus haut, ils sont en continuite presque directe avec les
milieux phreatique et hypotelminorheique
surplombants,
ce qui pourrait
expliquer
la richesse de ces peuplements
cavernicoles
continuellement
enrichis par les apports de faune originaire des portions amont du reseau.
A la grotte du Goueil di Her (65), une association analogue pourrait exister.
En aoOt 1967, Ie grand siphon de la cavite s'etait trouve reduit a une flaque
de quelques dm 2 et de quelques cm de profondeur. 11a ete possible de verifier
que cette accumulation
d'eau Iibre abrite une abondante
population
de
Stenaselles de grande tail Ie (jusqu'a
12, I mm), dont la composition
sera
etudiee par ailleurs. Rouch (1967) a constate que cette grande masse liquide
est liee a de tres importants
depots de sables et graviers noyes. St. virei
colonise egalement ce milieu (la taille moyenne des individus y est plus
faible). Cette cavite nous offre donc un exemple precis de biotope cavernicole
complexe, a la fois d'eau Iibre et interstitiel.
b) Zones de sllintements permanents: Sur des pentes argileuses ou rocheuses, en des points bien definis de certaines grottes (aven de Sainte Catherine,
39; grotte de Peyort, 12 ou cueva la Clotilde, 62, par exemple), existent de
faibles, mais tres stables ecoulements qui fonctionnent en toute saison. Ces
ecoulements, laminaires par places, sont separes par de minuscules replats
ou se forment des flaques de quelques cm 3 seulement chacune. Ce systeme
rappelle I'aspect de certains ruisseaux decrits plus haut (Plagnol de la
Plagne), mais a une echelle tres rCduite et avec un debit infime. Les Stenaselles affectionnent
particulierement
ce genre de milieu. On les y trouve
dissemines, individu par individu, dans chacune des petites flaques etagees
ou ils peuvent rester totalement immobiles pendant de longues heures. lis
sont aussi capables de se deplacer d'une flaque a I'autre, comme cela est
bien connu pour les Amphipodes du genre Nip!larglls, bien que I'epaisseur
de la lame Iiquide intermediaire soit inferieure a celie de leur corps.

3. Regards sllr des reseallx noyes de femes:
Dans quelques grottes, les accumulations
d'eau semblent en communication avec des systemes de conduits lateraux ou sous-jacents, completement
noyes. Leur niveau parait resulter d'un equilibre hydrostatique
avec Ie
reseau, en fonction de son alimentation
et des possibilites de I'exutoire de
ses eaux. C'est ce qui pourrait exister en certains points des grottes du
Bedat (10), de Sainte Catherine (33) ou de Lespugne de Saleich (II), par
exemple. Seule, une tres faible proportion de la masse liquide peut alors etre
prospectee et I'importance de la population de Stenaselflls ne peut se dCduire
du nombre

des individus

observables.
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B. Les nappes phrc;atiques de plateall ou de pente:
Dans des regions telles que les plateaux jurassiques bourguignons
ou les
Causses, dont Ie sous-sol est forme par d'importantes
assises calcaires
mesozoiques restees subhorizontales,
la fraction des eaux de precipitation
destinee
s'infiitrer peut Ie faire en empruntant
d'emblee des voies karstiques. Dans la region nord-pyreneenne
habitee par St. virei, au contraire,
les variations des sedimentations
paleozoique, jurassique et cretacee, ainsi
que les jeux uiterieurs de la tectonique amenent l'existence frequente de
contacts non horizontaux entre des terrains impermeables ou it permeabilitc
diffuse et des couches calcaires permeables en grand. II en resuite souvent
pour les eaux, une disposition en serie, sur Ie me me systeme hydrographique,
de parcours de type phreatique normal, puis de cheminements
karstiques.
Lorsque des couches schisteuses ou greseuses dominent des niveaux calcaires,
par exemple, la collecte des eaux d'infiitration
s'y produit
travers Ie
manteau d'alteration
superficielle et I'ecoulement peut avoir it emprunter
en aval des voies karstiques. II existe ainsi parfois des nappes phreatiques
perchees locales qui alimentent des grottes situces en contre-bas. Les eaux
peuvent apparaitre passagerement en surface, it la faveur d'un horizon plus
impermeable.

a

a

Au moyen de trous atteignant ces eaux dans leur site hypoge (Mestrov,
1962), ou lors d'inventaires de la faune rejetee par les exutoires en question
(Bouillon,
1964), la presence de St. virei dans ces milieux phreatiques
particuliers a ete montree it plusieurs reprises. Ainsi, I'espece colonise
les nappes superficielles
alimentant
les sources des pentes schisteuses
crctacees qui dominent it I'Est la grotte-Iaboratoire
de Moulis (Mestrov,
1962). St. I'irei est aussi present dans les bassins de captage de plusieurs
sources qui naissent dans de telles conditions geologiques (devono-carbonifere du massif de I'Arize, cretace terminal du Plantaurel, Bouillon, 1964).

C. Les nappes des vallees alluviales; Ie sous-ecoulelllent

des ril'ieres:

La decouverte de Stenasellus I'irei dans un puits de la ville de Toulouse
(G. Taberly, 2juin 1949) est I'origine des donnees actuelles sur ce nouveau
biotope du Crustace. Son importance resuite de plusieurs caracteristiques:

a

I. La station nouvelle se trouvait tres loin de toutes les grottes connues
I'epoque pour abriter I'espece. Les plus proches d'entre-elles se situent
quelques 70 km plus au Sud. II en resulte une considerable
extension de
I'aire de repartition de St. virei.

a

a

2. Cette station se trouve eloignee de tout massif karstique d'une distance
pratiquement
egale
la precedente, ce qui parait exclure tout peuplement
du biotope par contamination
laterale.

a
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3. Le puits du quartier Saint-Cyprien,
ou I'animal fGt pee he, cst creuse
dans les graviers quaternaires grossiers des alluvions recentes de la Garonne,
il quelques centaines de m du fieuve, ce qui ecarte toute possibilite d'apport
immediat par les eaux epigees.
4. Les eaux phreatiques parat1uviales paraissent circuler tres aisement a
travers ces masses de graviers (essais de pompage du puits et vitesse importante de remontee du niveau). Les interstices de ces graviers permettent done
I'existence et les libres deplacements de populations de Crustaces dont les
adultes (femelles) depassent 9 mm dans cette station.
5. Confirmations
du peuplement de ces milieux en Stenaselles: St. I'irei
vient, tres recemment, d'etre capture dans les nappes alluviales du Tarn, en
ville d'Albi (71), (Bou, 1966, 1967). La nouvelle station se trouve done au
niveau d'un grand affluent de la rive Nord de la Garonne, ce qui montre deja
que les observations
faites a Toulouse ne sont pas celles d'une anomalie
ecologique tout a fait isolee. Le Crustace a ete retrouvc aussi dans un puits
de la vallee alluviale du Salat (70), affluent pyreneen de premier ordre de la
Garonne, a quelques km au Sud de Saint-Girons,
dans I'aire classique de
repartition de I'espece, bien qu'en milieu interstitiel parafiuvial.
Les prospections
les plus recentes ont ete realisees surtout par Bou et
Rouch (1966, 1967), avec I'appui et les conseils des Professeurs DelamareDeboutteville et Vandel. EI1es utilisent I'implantation
de tubes d'acier perfores dans Ie lit me me des cours d'eau et Ie pompage immediat du liquide
du sous-ecoulement
au sein des alluvions. Les premiers resultats de cette
methode sont tres prometteurs (Bou et Rouch, 1967). Ainsi, St. l'irei a ete
retrouve dans Ie sous-ec0!Jlement du Tarn a plus de 20 km en amont d' Albi
(Embialet, 73), en un point ou la riviere s'enfonce deja dans les terrains du
socle hercynien du Massif Central. Le Crustace est egalement mis en evidence dans la circulation sous-jacente du Nert (75), affluent de second ordre
du fieuve, sur des formations
cristallines et paleOZOiques du massif de
l' Arize (Bou et Rouch, Gourbault et Lescher-Moutoue,
1967). II est retrouve
dans les memes conditions sous Ie lit du ruisseau de Lachein (74), affluent de
troisieme ordre de la Garonne, a l'extreme Ouest de I'Ariege et en pays
calcaire cette fois, les cavites des versants voisins etant peuplees de Stenaselles (Rouch, 1967).
Au cours de recherches independantes
des precedentes,
St. I'irei a ete
capture dans les nappes alluviales de deux t1euves c6tiers mediterraneens:
la Tet (Angelier, 1949; station n° 21) et Ie Tech (Coineau, 1964; stations
nO 53, 56, 58). Nous disposons done a l'heure actuelle d'une dizaine de
stations sous-fiuviales ou parafiuviales de St. rirei. On peut qualifier ces
stations d'hyporheiques,
au sens defini par Orghidan (1959). EI1es sont
reparties en des points tres eloigncs les uns des autres du bassin hydrographique de la Garonne et des deux fleuves c6tiers mcditerraneens
cites.
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Leur nombre est desormais suffisant pour montrer que Ie biotope hyporheique est normal pour St. virei. Des transitions
semblent exister entre ce
milieu et les eaux libres des grottes, com me Ie montre la capture de I'lsopode
(Rouch, 1967), dans Ie milieu interstitiel souterrain de la grotte de Beguet
(25) et du Goueil di Her (65).
III. Consequences

de ces donnees ecologiques nouvelles:

Jusqu'en 1949, StenaSelltiS virei avait pu etre considere comme un Crustace
aquatique de moeurs purement cavernicoles.
En elfet, toutes les stations
connues a cette date avaient ete decouvertes au cours de prospections des grottes pyreneennes et cantabres (n° 2 a 19). Ce n 'est donc que tres recemment que
la presence de l'espece a ete constatee dans les milieux de type hypotelminorheique (Mestrov, 1962, Bouillon, 1964) et dans Ie domaine interstitiel des
vallees formant Ie reseau de la Garonne (Taberly, 1949; Bou, 1966, Rouch,
1967). Les premiers de ces milieux peuvent constituer les portions amont
extremes du systeme hydrographique,
tandis que les seconds peuvent se
situer en aval des grottes c1assiques a Stenasellus, en orientant l'ensemble
selon Ie sens general de circulation des eaux.
Des perspectives nouvelles sont ainsi misesen evidence dans la connaissance
ecologique, ethologique et systematique de I'lsopode:
A. Sur Ie statut cavernicole de l'espece,
B. Sur l'aire de repartition, ses limites, ses discontinuites apparentes, ses
continuites possibles et sa signification actuelle,
C. Sur la systematique
de detail de l'espece polytypique
St. virei, qui
semble s'ordonner
en plusieurs groupes diversifies, coincidant
avec des
localisations geographiques et ecologiques dilferentes,
D. Sur certaines particularites du comportement
de I'animal,
E. Sur les donnees relatives a I'origine du genre et plus precisement de
I'espece virei ou sur les processus qui lui ont permis de coloniser les milieux
ou elle vit actuellement.
Les bases du probleme se trouvent desormais
largement renouvelees, ce qui permet de choisir les aspects les plus satisfaisants parmi les hypotheses
deja formulees
par Arcangeli,
Birstein,
Chappuis, Husson, Racovitza, Stammer, etc ....

A. Statut de St. virei:
Traditionnellement,
l'espece fut consideree comme strictement cavernicole
puisque, iusqu'it une date recente, to utes les stations repondaient au critere
du milieu de vie correspondant.
Au COllfS de ses recherches sur les biotopes
de I'Oligochete Pelodrilus lertlthi, Mestrov (1962) decouvrit
it plusieurs
reprises Ie Crustace dans Ie milieu hypotelminorheique
qu'i! avait precCdem-
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ment decrit. Cet auteur en conclut que St. l'irei est un clement caracteristique
de ces biotopes et, qu'a son avis, Ie peuplement des grolles par I'lsopode
resulterait d'une migration ou d'un entrainement
partir du milieu hypotelminorhCique d'amont. St. virei ne peut donc plus etre considere comme
un veritable cavernicole,
bien que son installation dans Ie domaine souterrain soit probablement
tres ancienne. Vandel (1964) confirme les affirmations de Mestrov et admet la possibilite que les eaux libres des grolles ne
constituent qu'un habitat secondaire des Stenaselles alars que Ie dOll1aine
des nappes de pentes serait leur principal milieu de vic. AngelicI' (1953)
pouvait encore affirmer que les Stenaselles etaient des formes de grolles ou
de puits, rares dans les sables submerges. Depuis lors, l'espece a ete decouverte, grace a de nouvelles methodes de capture (Coineau, 1964; Bou et
Rouch, 1967), en divers endroits, tres eloignes les uns des autres, dans les
nappes de la Garonne et de ses affluents, cOll1me dans celles du Tech et de
la Tet, parfois tres loin de tout massif karstique (en ce qui concerne Ie
Roussillon, St. virei, capture it plusieurs reprises en milieu interstitiel par
Angelier et Coineau, n'a jamais, a notre connaissance, etc mis en evidence
dans une grolle'des Pyrenees-Orientales,
ou les cavites sont pourtant nOIl1breuses et ont ete bien etudiees). L'espece se comporte donc, dans ces
regions aquitaine et mCditerraneenne,
comme une forme caracteristique
des
zones profondes des nappes parafluviales et du sous-ecoulement
des cours
d'eau. Elle est donc dans ce cas un phreatobie typique. Si I'on reprend Ie
schema d'ensemble du reseau hydrographique,
avec en amont, les portions
hypotelminorheiques
(et les nappes superficielles d'altitude)
ou les eaux
sont collectees, avec Ie transit eventuel du flux liquide en grolle, a la faveur
d'un substratum
de nature convenable et enfin avec l'emergence des eaux
dans les vallees alluviales (une partie du liquide circulant en dessous du lit
et lateralement a lui, dans les sables et graviers deposes anterieurement
par
la riviere), on constate que Stenosellus l'irei semble capable de s'installer
dans toutes les portions hypogees de ce reseau hydrographique.
Celie
installation
reste sous la dependance
de certaines conditions
tout it fait
locales du milieu (la granulometrie
du depot, en particulier).
Celie constatation
doit pourtant,
pour Ie moment, conserver un aspect
purement statique. Elle ne doit laisser prejuger en rien des rapports actuels
pouvant exister ou non, entre des populations
karstiques et hyporheiques
voisines, comme celles qui peuvent vivre au niveau d'une meme section
transversale d'une vallee alluviale, par exemple, (fig. 2). L'etude morphologique des individus de ces populations que leur ecologic separe, est indispensable
la solution du probleme (Magniez, 1968). Neammoins,
on peut
admettre que Ie cavernicole qui se montre ou phreatobie, ou hyporhciobie,
scIon les cas, n'a peut etre pas perdu tout dynamisll1e adaptatif vis a vis des
milieux varies que lui offrent les eaux douces hypogces.

a

a
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B. Aire de repartitioll de /'espece:
I. Lil1lites geographiqlles

et cOlltexte geologic/fie:

St. virei est installe sur un vaste territoire qui s'etend en direction mel'ldienne sur plus de 500 km et en latitude sur quelques 300 km. Le Crustace
est present
la fois sur les versants Nord et Sud des Pyrenees, bien que les
populations connues actuellement soient plus nombreuses et diversifiees au
Nord de la chaine. Celte aire recouvre
la fois des domaines hydrographiques atlantiques et mediterraneens.

a

a

a

La recente assimilation
l'espece virei des formes decouvertes
dans
7 groltes de la chaine cantabre, autour de Santander
(Magniez,
1966),
montre I'existence d'un noyau de peuplement occidental. Ce noyau reste
pour Ie moment isole de I'aire principale, en I'absence de toute donnee sur
les habitats extrakarstiques
dans les zones intermediaires.
L'aire principale nord-pyreneenne,
cantonnee
au niveau des massifs
calcaires de la partie centrale de la chaine, s'ctend largement sur Ie bassin
aquitain en direction du Nord. Elle mord sur Ie massif cristallin et paleozoIque du Centre de la France au N. E. et atteint vel's I'Est les plaines c6tieres
du Roussillon,
la suite des decouvertes recentes en milieu phreatique. Les
limites exactes de celte aire ne peuvent etre precisees actuellement.
Elles ne
Ie seront que progressivement,
par I'etude systematique
de la faune des
nappes alluviales et du sous-ecoulement
du reseau de la Garonne, de I'amont
vel's I'aval, d'une part, et, d'autre part, par I'extension de ces prospections
aux bassins de I'Adour
I'Ouest et des rivieres mediterraneennes
I'Est.
011 distillglle dOllc SlIr les VCl'sallts atlalltiqlles:

a

a

a

a) La forme cantabre qui habite les 7 groltcs situees dans les bassins de
plusieurs courts fleuves c6tiers (rios Ason, Pas, Besaya).
b) Les formes cavernicoles et interstitielles aquitaincs qui sont installees
sur Ie bassin hydrographique
de la Garonne proprement dit, sur celui de la
Dordogne
(Padirac,
I) et qui debordent
sur Ie bassin de I' Adour vcrs
Bagneres de Bigorre (Batsere, 57; Bedat, 10; Castel-Moldy,
8).
et sllr les l'ersants mediterraneens:
c) Les populations phreatiques des bassins de la Tet et du Tech, qui sont
aisement reconnaissables
des precedentes.
d) La colonie du Solencio de Morrano (5), dans la province de Huesca,
appartenant
au bassin de l'Ebre. Les individus en sont idcntiques
ceux de
la forme hyporheique aquitaine.

a

Du point de vue geologique, il ne semble pas que les Stenaselles soient
infeodes a des niveaux determines.
Lc cas des habitats interstitiels est
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particulier lorsqu'il s'agit de formations alluviales jcunes, basscs ten'asses
et alluvions recentes, mais il ne doit laisser en rien prejuger de l'anciennete
de ce type de peuplement.
La nature petrologique des clements (graviers,
galets) formant les alluvions colonisees par l'espece est des plus diverses,
selon les localites.
Quant aux grottes qui abritent Ie Crustace, beaucoup se creusent dans
les calcaires des divers etages cretaces qui forment des reliefs tres importants
au Sud de la vallee de la Garonne. Les stations cantabres correspondent
aussi a des cavites des formations urgoniennes. Pourtant, les masses calcaires
ou dolomitiques du lias ou du jurassique moyen sont egalement representees, bien que tres dissemblables dans les Pyrenees (grottes de Moulis, 4 et
de Gourgue,
15) et en Quercy (goutfre de Padirac, I). Plus rarement, les
terrains primaires ou tertiaires sont mis a contribution.
Ainsi, la galerie de
Couflens de 8etmajou (39) a etC foree dans des calcaires-griottes
rouges et
verts du devonien terminal, tandis que Ie Solencio de Morrano
(5) se
trouve dans Ie calcaire lutetien d'Espagne. La partie terminale du chainon
du Plantaurel, isolee au N. W. de la Garonne, est constituee par une ossature
de calcaires daniens qui s'ennoient progressivement
sous Ie cone detritique
miocene du Lannemezan.
Cette structure particuliere abrite aussi Sf. l'irei
dans ses eaux phreatiques en plusieurs points deja connus (Bouillon, 1964),
mais non en grottes.
Les biotopes de Sfenasel/I/s virei sont donc installes dans des terrains de
tous ages, du primaire de la chaine axiale aux alluvions modernes. lIne
semble pas exister de relation entre l'age geologique et la presence des Stenaselles, ou tout au moins, la seule relation qui parait evidente resulte de la
plus ou moins grande aptitude de chacune de ces formations geologiques it
se creuser de cavites karstiques ou
reccler des nappes phrcatiques.

a

2.

COllfinl/ife

ef discOllfilll/ifes

de {'aire:

a) L'expression me me de Racovitza, dans la monographic des Sfellasel/I/s
(1950) indique bien que l'espece virei etait encore considerce comme strictement cavernicole. L'idee de l'isolement des diverses populations au niveau
des grottes qui abritent chacune d'elles se retrouve egalement a plusieurs
reprises dans Ie texte de l'auteur. II y emploie frequemment
l'expression:
«Ia colonie» de telle grotte et, a l'cpoque, I'espece pouvait passer pour une
reunion artificielle d'un certain nombre de populations,
totalement isolees
les unes des autres, chacune dans une cavite particuliere et eloignee de
quelques km ou dizaines de km de la station voisine, en schematisant
les
choses
I'extreme.
b) La decouverte de la vie phreatique de l'espece, donc d'une certaine
independance
vis a vis des milieux karstiques et l'exploitation
par Mestrov
(1962) de cette donnee interessante,
permettent deja d'imaginer
pour Sf.
virei, une repartition
moins discontinue que celie qu'ofi'rirait Ie seul habitat

a
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cavernicole. Neammoins, toutes les nappes superficielles de pente sont loin
de fournir une faune de ces Crustaces et les captures realisees it ce jour
indiquent leur etroite localisation aux eaux souterraines de certaines pentes,
de certains vallons, done it des zones tres limitees. II ne faut ainsi accepter
qu'avec certaines restrictions l'affirmation de Mestrov (1962): «Slenasellus
l'irei peuple Ie milieu hypotelminorheique; et c'est it partir de ce biotope
qu'elle a gagne les ruisseaux et les gours sou terrains». La premiere proposition ne peut s'appliquer pour Ie moment qu'it certains sites tout it fait
localises et favorables; il n'est pas certain qu'elle ait une valeur gcnerale.
La seconde est une simple eventualitc, car les ruisseaux et les gours souterrains ont pu aussi etre peuples par des faunes venant de l'aval.
c) C'est en elfet avec la mise en evidence de SI. I'irei dans Ie sous-ccoulement qu'apparait un nouvel aspect du probleme de la continuitc de I'aire
du Crustacc. Le f1euve et ses divers alfluents de tous ordres creusent leur
lit au milieu de leurs alluvions quaternaires et recentes. Un tel milieu doit
presenter une remarquable continuite longitudina!e, les courtes interruptions
dues aux seuils rocheux mises it part. Par contre, les divers auteurs qui se
sont preoccupes de I'existence de la faune interstitielle sont d'accord pour
admettre que les caracteristiques granulometriques de l'alluvion sont un
facteur fondamental du probleme du peuplement (Prenant, 1932).
Parmi les exemplaires de SI. virei captures jusqu'it present dans les nappes
parafluviales, no us avons trouve it la fois de jeunes individus (2 it 3 mm,
age approximatif de 1-2 ans) et aussi, pour certains prelevements, des
adultes (males, femelles ovigeres) de 6 it 9 mm (puits it Toulouse, nappe du
Tarn it Albi et Embialet, etc ... ). Dans Ie premier cas (Toulouse, 20), il
est possible de constater que la nappe de la Garonne impregne des depots
de graviers (taille de I it quelques cm), non colmates, ou la circulation se
revele tres active. Dans Ie second cas, les abondantes formations de galets du
lit du Tarn comprennent des elements de taille encore superieure, avec des
interstices libres de tout colmatage par les phases fines, it part une fine
pellicule limoneuse. Le fait que certaines des captures soient realisees par
tubage et pompage immediats dans Ie sous-ecoulement de la riviere (Bou
et Rouch, 1967), elimine la possibilite de la presence d'individus de taille
exception nelle, qui auraient pu croitre en eau libre, comme ce serait Ie cas
pour les captures realisees au fond d'un puits ma~onne. La presence, en
plusieurs points des nappes alluviales de la Garonne, de la Tet et du Tech,
de SI. l'irei est un fait indiscutable et non plus une simple possibilite logique.
De veritables populations interstitielles existeraient en ces points, d'autant
que les lots recueillis renferment aussi bien des individus immatures de
faible taille que des adultes dont la dimension n'est que legerement inferieure
it celie des cavernicoles. L'existence generale de formations alluviales dont
la granulometrie permet l'installation de I'espece, est egalement une realite
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constatee.
Par contre, nous ne pouvons qu'emettre
des hypotheses sur
la structure de detail et la continuite de ces depots a larges interstices, donc
sur la continuite a petite echelle des peuplements de Stenaselles. En ce qui
concerne les f1euves cotiers des Pyrenees-Orientales,
Angelier a public
(1962) des courbes relatives aux depots du lit du Tech, qui mettent en
evidence une importante
predominance
des clements de taille voisine et
superieure a 2 mm (60 a 70 % en poids sont constitues par les categories de
2 a 12 mm et au dessus), alors que la proportion tombe a des valeurs tres
basses pour les tailles inferieures

a I mm.

d) Malgre cette relative rarete des donnees et les nombreuses
lacunes
qui subsistent, il est possible d'esquisser une explication,
ou les diverses
explications possibles de l'existence des peuplements isoles.
d I) Continuite

de peuplement

de massif a massif dans la region pyreneenne?

Les massifs nord-pyreneens
a ossature calcaire sont subdivises d'Est en
Ouest, par les vallees de la Garonne et de ses principaux affluents, en un
certain nombre de blocs relativement isoles les uns des autres. Les nappes
alluviales que recelent ces vallees, dans la mesure OU elles se trouvent peuplees, au moins localement, par Sf. virei, cessent de devoir etre considerees
obligatoirement
comme des barrie res entre les massifs karstiques voisins.
EIlcs peuvent desormais passer, au meme titre, pour des zones de contact
entre les populations des deux versants. lise peut aussi qu'elles fonctionnent
(ou aient fonctionne dans Ie passe), dans certains cas, comme des centres de
dispersion de la faune et contribuent
(ou aient contribue)
a alimenter
periodiquement
Ie peuplement
des deux blocs encadrants.
Au Nord des
Pyrenees centrales,
on trouve d'Est en Ouest, la succession suivante:
massif de l'Arize, vallee du Salat, massifs d'Arbas et de Sourroque, haute
vallee de la Garonne, massif de Nistos, vallee de la Neste d'Aure ... Au
dela de cette riviere, de part et d'autre de Bagneres-de-Bigorre,
existent les
stations franl;aises les plus occident ales que nous connaissions (Batsere, 57;
Bedat, 10; Castel-Mouly,
8). L'ensemble
appartient
deja au bassin de
I' Adour, mais aucun indice ne per met encore d'affirmer
que Sf. virei
colonise egalement les milieux hyporheiques dependant de cette riviere. Les
prospections ulterieures permettront de preciser ce point.
Vne division analogue quoique moins marquee, se retrouve dans Ie
sens Nord-Sud. Ainsi, les massifs d'Arbas et de Sourroque sont-ils separes
par la vallee meridienne du Lez, affluent de second ordre de la Garonne. Le
schema se repete entre chain on du Plantaurel et massif de I'Arize, tous deux
egalement colonises par Sf. virei et entre lesquels il reste a preciser l'importance des peuplements

intermCdiaires.
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d 2) Les peuplements alluviaux du Tarn:
lis seraient totalement isoles de to utes les autres stations si un lien naturel
n'existait avec elles et d'abord avec celie de Toulouse, qui constitue comme
un relai. Ce lien logique est constitue par les nappes alluviales du f1euve et
de son affluent qui se rejoignent
environ 60 km en aval de Toulouse. Pour
le moment, on ne peut toutefois pas affirmer que cet important territoire
est toujours colonise par Ie Crustace. II est aussi it remarquer que jamais
St. I'irei n'a ete capture dans les cavites des rcgions karstiques situees au
Nord et au Sud d'Albi, malgre de minutieuses recherches (Bou, (966). II
se retrouve, par contre, dans Ie sous-ccoulement
du Tarn, a 20 km it vol
d'oiseau, en amont d'Albi (beaucoup plus en tenant compte des nombreux
meandres); en des points ou la vallee de la riviere s'encaisse dans Ie socle
hercynien du Massif Central (Bou, 1967), La repartition de St. l'irei semble
donc, dans cette zone, totalement independante
de celie des grottes locales.
L'espece s'y comporte comme si elle ignorait les milieux karstiques existants,
d'autant que, quittant les terrains paleozoIques, Ie cours superieur du Tarn
se creuse, plus l'Est, dans les grands Causses calcaires, dont les innombrables grottes n'ont jamais, elles non plus, fourni de Stcnaselles. L'espece ne
paralt dependre ici que du domaine interstitiel lie au COLII'S d'eau.
d 3) Les Stenaselles de Padirac:

a

a

La station originelle de St. virei prcsente toujours cet extreme isolement
par rapport it celles de l'aire principale pyreneenne densement pourvue. Ce
fait n'a pas manquc d'intriguer les differents auteurs qui ont etudie l'espece,
dans la mesure ou elle pouvait etre consideree comme uniquement cavern icole. En elfet, 200 km separent Padirac des plus proches grottes so uspyreneennes
Stcnaselles, occupes en partie par les vastes etendues molassiques sans cavitcs de I'Aquitaine.
Mais, Ie gouffre de Padirac s'ouvre dans
les importantes masses calcaires et dolomitiques jurassiques qui forment Ie
causse du Quercy. Les cavites naturelles de ce domaine karstique sont tres
nombreuses, les circulations souterraines abondantes et multiples, l'ensemble
a cte prospecte avec soin depuis fort longtemps et pourtant, jamais l'Asellote
n'y a encore ete trouve ailleurs qu'it Padirac. L'explication
classique de
cette presence exceptionnelle
est que cette faune de Padirac represente un
cas unique de ce peuplement ancien, antequaternaire,
du causse du Quercy,
detruit partout ailleurs dans Ie massif, par les rigueurs du climat periglaciaire.
Vne'seconde
hypothese, tout aussi plausible que la precCdente peut etre
formulee: Ste//ase/lus vil;ei pourrait exister il Padirac, comme un representant
de la faune du sous-ecoulement
de la Dordogne ayant migre de quelques
kilometres
l'interieur du reseau karstique. La Dordogne coule en effet il
peu de distance du goulfre et les eaux de celui-ci sc dirigent vers la riviere
par des cheminements
souterrains
encore incompletement
accessibles a
I'Homme (de Lavaur, 1950).

a

a
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3. Signification de {'aire actuelle de repartition:
II est unanimement reconnu que les glaciations quaternaires, plus specialement les 2 dernieres, ont eu un profond retentissement
sur l'extension des
faunes cavernicoles,
surtout en Europe. Pour St. l'irei, relicte de faune
thermophile, il en a certainement etc de me me et I'aire actuelle ne represente
sans doute qu'un residu d'une plus vaste repartition tertiaire.
Cependant, dans la mesure ou les Stenaselles ne peuvent plus etre consideres comme des cavernicoles
parfaits, strictement
infeodes au milieu
aquatique
des grottes et incapables de tout dynamisme
colonisateur,
il
conviendrait
peut-etre de tenir compte des autres facteurs qui ont pu jouer
un role posit if ou negatif dans les variations de l'aire, ainsi que des nouveaux
elements du problcme.
a) Les peri odes froides et seches du wUrmien ont certainement exerce une
influence nefaste sur la repartition du Crustace dans tous les domaines ou il
se montre capable de vivre:
- Les rigueurs du c1imat et Ie deficit des precipitations
ont dO etre
responsables
de la degradation
et du blocage du fonctionnement
des milieux hypotelminorheiques,
nappes aquiferes superficielles, it une certaine
altitude sur les versants pyreneens, restreignant ainsi ce premier biotope des
Stenaselles.
- Ces restrictions ont evidemment atteint, scion l'opinion classique, Ie
domaine des cavernes, par la suppression de leur alimentation
et de leurs
reserves en eau libre.
- Enfin, la diminution des circulations hydrographiques
a dO entrainer
des baisses considerables
du niveau des nappes phreatiques
de vallees,
d'autant que la baisse du niveau de base devait occasionner une plus forte
ablation des alluvions en place. Neanmoins, les rigueurs du climat devaient
etre attenuees par la basse altitude de ces milieux et les Stenaselles ont dO y
conserver davantage de chances de survie (Ciry, 1959, 1962).
b) En schematisant beaucoup les evenements, les derniers
et secs du WUrm furent suivis d'un rechauffement
rapide,
gression marine (flandrienne)
correlative.
On y a releve
cours de laquelle la temperature moyenne a surpasse de 2 it
actuelles, mais aussi des phases de pluviosite certainement
it l'actuelle.

episodes fro ids
avec une transune periode au
3° les moyennes
tres superieure

L'ensemble de ces conditions nouvelles (realisees il y a environ 7000 ans)
a amene un considerable developpement
du milieu forestier et tres certainement en correlation:
- Une reprise et une extension
milieux de type hypotelminorheique,

considerable
du fonctionnement
au sens Ie plus general,

des
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- Une reapparition
et un grand developpement
des circulations
et
collectes d'eau par les grottes, avec un important concretionnement,
- Une reprise de l'alluvionnement
et une remontee des diverses nappes
alluviales, en conformite avec la remontee du niveau de base.
II n'est pas impossible que l'espece ait profite de ces conditions
plus
favorables pour s'etendre
nouveau et que Ie domaine actuel de St. virei
soit aussi, pour une certaine part, un territoire de recolonisation postglaciaire.
c) En poursuivant Ie raisonnement,
on peut envisager des evenements plus
recents encore: une legere baisse des temperatures
moyennes, une certaine
diminution
de la pluviosite, Ie deboisement,
les drainages aux peri odes
historiques et enfin les ponctions importantes
dans les nappes alluviales,
qui ont baisse de plusieurs metres en certains points, avec parfois des
contaminations
d'origine industrielle par des substances nocives. Tout un
ensemble de causes, les unes naturelles, les autres d'origine humaine, ont
pu se conjuguer aux temps historiques pour restreindre
nouveau l'aire de
peuplement du Crustace, bien que certains autres faits, comme les apports de
bois en grotte ou la realisation de retenues d'eau (sources captees, rivieres
barrees) lui aient peut-etre apporte quelques nouvelles possibilites d'expansion locale.
En definitive, il demeure bien difficile de faire la part des divers phenomenes, les uns favorables, les autres nuisibles, qui ont interfere (et qui continuent de Ie faire, pour certains) pour imposer
I'aire de repartition
de St.
virei les caracteres qu'elle montre aujourd'hui.
Neanmoins, il faut admettre
que cette aire ne possede pas une geometrie achevee, definitive. Elle n'est que
l'aspect actuel, essentiellement transitoire du domaine colonise par l'espece.
C. Les apports
la systematique dhaillee de I'espece:
Le nombre des stations de St. virei s'etant beaucoup accru, l'espece se
revele presente dans des biotopes bien differents. L'etude comparee des
individus des diverses provenances a fait apparaitre une importante variabilite de certains caracteres externes. En utilisant plusieurs de ces caracteres
stables dans une population determinee, mais dont les fluctuations semblaient propres
des groupes de populations,
en relation avec leur milieu
d'origine et leur situation geographique
au sein de l'aire, il a paru possible
de fragmenter l'espece en plusieurs entites bien distinctes. Celles-ci peuvent
etre considerees, dans l'etat actuel de la connaissance
que nous en avons,
comme des sous-especes (geographiques
ou ecologiques) de Stel1asellus virei,
l'espece etant dite polytypique (Ie sens de ces divers termes est celui utilise
par Mayr, en 1963, dans l'exemple c1assique de Phymato/liscus tuberculatus
Racovitza, expose par Vandel en 1953). Le choix de la sous-espece jouant Ie
role de type s'appuie d'abord sur des caracteres structuraux,
mais iJ est
apparu aussi que c'est dans Ie biotope hyporheique que pourrait se rencontrer
Ie peuplement
Ie plus homogene morphologiquement
et accessoirement,

a

a

a

a

a
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celui qui represente la biomasse la plus importante pour I'espece. On doit
naturellement lier ceUe homogeneite au fait que, compare aux autres
milieux hypoges, Ie sous-ecoulement du reseau hydrographique possede
peut-etre la meilleure continuite ecologique et geographique.
5 types ou sous-especes sont donc a retenir pour Ie moment (Magniez,
1968) au sein de I'espece Steflasellus I'irei DoIlfus, 1897
1. St. virei virei: forme-type de Padirac et du domaine hyporheique
nord-aquitain, avec des representants en Espagne (7 stations): Lot: 1
Gouffre de Padirac; Huesca: 5 Solencio de Morrano; Haute-Garoflne: 20
Puits Pons a Toulouse; Ariege: 46 Source a Durban-sur-Arize; Tarn: 71
Puits tube en ville d'Albi; 73 Sous-ecoulement du Tarn a Embialet; 76
Sous-ecoulement du Tarn a Albi ...
2. St. virei /zussoni: forme des groUes et du milieu hypotelminorheique
des Pyrenees centrales, decrite en detail par Racovitza (I 950), sur des
echantiIlons du Mont de Chac (3) et de l'Estelas (6), (56 stations):
Ariege: 4 GroUe de Moulis; 6 GroUe de I'Estelas; 9 GroUe du Tuc
d'Audoubert; 12 GroUe de Peyort; 14 GroUe de Sainte-Helene; 19 Puits de
la Mate; 24 Ruisseau sou terrain d'Aulot; 27 Tute de Jovis superieure; 28
Tute de CoumaraUe; 29 Gouffre du Plagnol de la Plagne 30 GroUe Caujolle;
3 I Gouffre de Lacoste; 32 GroUe de Lique; 33 GroUe de Sainte-Catherine;
36 Gouffre du Bourdal; 38 GroUe Foulquier a Salege; 39 Aven de SainteCatherine; 40 Source de Salege; 42 GroUe des Trois-Freres; 43 GroUe
d'Audinac; 44 Fontaine des Oiseaux; 45 Source et abreuvoir de Peyort; 48
Source captee d'Arbosec; 52 Aven du Tuc des Mandres; 54 Gouffre du
Sauvajou; 60 Source de Millas; 61 Fontaine de la Biele; 63 Ruisseau de
Gamas; 64 GroUe de Lespiougue; 66 Gouffre de la Coume-Ferra; 67
GroUe de Montagagne; 68 Riviere souterraine d'Aliou; 69 Tute de Jovis
inferieure; 70 Puits a EycheiI; 72 Cigalere des Trinquets; Haute-Garonne:
3 GroUe du Mont de Chac; 7 Gouffre du Poudac-Gran; 1I GroUe de
Lespugne de Saleich; 15 GroUe de Gourgue; 22 GroUe de la Maouro; 23
GroUe de Terreblanque; 25 Grotte de Beguet; 26 Gouffre de Beguet; 47
Source Hountalayrou; 49 Source de Borde de Darre; 50 Source de Boulognesur-Gesse; 5 I Ruisseau souterrain de Saint-Paul; 55 GroUe de Ruisec
inferieur; 65 Resurgence du Goueil-di-Her; Halites-Pyrenees:
2 GroUe de
Gargas; 8 GroUe de Castel-Mouly; 10 GroUe du Bectat; 13 GroUe de
I'Haiouat de Pelou; 18 GroUe de I'Eglise de Bas-Nistos; 37 GroUe de la
Tute du Chef; 57 GroUe de Batsere.
3. St. virei bllc/zneri Stammer, 1936 (Magniez, 1966), forme cavernicole de
la province de Santander (Espagne) (7 stations):
16 Cuevas de Aitamira (cueva con pinturas et cueva sin pinturas); 17
Cueva de la Estacion de Santa-Isabel; 34 Cueva de Cullalvera; 35 Cueva del
Molino; 59 Cueva la Castanera; 62 Cueva la Clotiide.
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4. St. virei angelieri: forme interstitielle du Roussillon (4 stations):
PyrhuJes-Orientales:
21 Nappe alluviale de la Tet
Thues-Ies-Bains;
53, 56, 58, Prelevements dans les nappes alluviales du Tech
Brouilla.
5. St. virei bolli: forme caracteristique
du sous-ecoulement
du Salat et des
torrents affluents. Elle semble isolee ecologiquement
de St. virei IzlIssoni qui
peuple Ie milieu karstique des massifs encadrants, (4 stations):
Ariege: 41 Galerie artificielle de Couflens de Betmajou; 74 Nappe alluviale du ruisseau de Lachein; 75 Nappe alluviale du Nert; 77 Nappe allu-

a

a

viale du Salat

a Salau

...

D. Ecologie et comportement

jOllissellr de St. virei:

Dans toutes les grottes ou I'espece peut etre trouvee sur des fonds Jimoneux, quels que soient Ie calme et I'epaisseur de la couche liquide, des
orifices de terriers se remarquent. II est facile d'observer Ie Crustace entrant
et sortant par les orifices. Des 1912, Jeanne! et Racovitza, qui avaient note
la presence de nombreux trous sur Ie fond des flaques
Stenaselllls, s'etaient
demande si ces Isopodes s'enfouissaient
en creusant eux-memes la vase du
fond ou si, Ie plus souvent, ils se dissimu1aient tout simp1ement dans des
trous des Oligochetes aquatiques qui se trouvaient frequemment
dans les
memes biotopes limoneux. Ces Oligochetes furent etudies par Hrabe en
1958 et decrits sous Ie nom de Pelodrillls lerlltlzi. Racovitza est revenu sur
cette question des terriers, en 1950, dans sa monographie
de Stenaselllls.
II est alors beaucoup plus categorique dans son affirmation:
<<j'ai pu me
convaincre que ces trous que Stenaselllls utilise volontiers pour s'y refugier
etaient faits par les Oligochetes. Je ne crois pas qu'ils soient Ie resultat de
l'activite de I'Isopode». 11 notait de plus que les appendices des Stenaselllls
ne montrent aucune specialisation pour fouir Ie limon. Husson (1957), fut Ie
premier
rectifier cette affirmation et
montrer que St. virei creuse bien
des terriers dans Ie limon ou I'argile, tant en milieu naturel qu'aulaboratoire.
Cette aptitude
fouir les depots ou les roches plastiques est tres developpee.
En quelques dizaines de minutes, un adulte est capable de se dissimuler dans
la cavit6 qu'i! vient de creuser dans l'argile coherente garnissant Ie fond
d'un recipient. Lorsqu'un
groupe de Stenaselles est insta1l6 dans un tel
recipient depuis quelques semaines toute 1a couche superficielle de l'argile
se trouve ameublie par Ie travail incessant, par 1es passages repetes des
Crust aces et par Ie transit d'une partie de la substance minerale par leur tube
digestif. Me~trov (1962) reprend cette observation et la confronte avec les
siennes sur l'habitat hypotelminorheique
de St. l'irei. Dans ce milieu, forme
de limons et d'argile, riche en matiere organique vegetale, parCOUfll par
Ie cheve1u des racines, I'eau d'infiitration
perfuse lentement par un reseau
de canalicules. Stenasellus pourrait y exercer son activite fouisseuse avec

a

a

a

a
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benefice, afin de rechercher les emplacements qui lui sont Ie plus favorables.
Le comportement fouisseur de I'espece apparait comme une necessite, des
lors qu'elle fn:quente les nappes aquiferes de pentes et non plus seulement
les eaux libres des grottes et les reseaux noyes de fissures des calcaires. II
est aussi une indication de la possibilite qu'a Ie Crustace d'habiter les
formations de galets et de graviers des vallees, formations noyees dans les
nappes parafluviales. Ces graviers sont souvent plus ou moins colmates par
des phases fines au sein desquelles nous pouvons imaginer les Stenaselles,
deblayant des galeries, avec la meme activite qu'ils manifestent en presence
d'argile de grottes. Leur remarquable aptitude au fouissement permet de
penser que I'espece pourrait posseder une capacite d'amenagement de son
milieu de vie, au sein des alluvions fluviatiles, ainsi que des possibilites de
migration souterraine, qui ont certainement ete sous-estimees jusqu'alors.
E.

Les nouvelles

Sf. l'irei;

donJ1(!es ec%giques

ef /' origine

des peup/emenfs

hypoges de

conc/usion:

La question du processus de penetration des Stenaselles dans les eaux
douces hypogees et celie de I'age de cette invasion, ont ete debattues par de
nombreux auteurs, qui ont pris, parfois, des positions categoriques en
faveur de telle hypothese, ou de telle autre, radicalement opposee. lei
encore, il faut remarquer que les idees emises I'ont etc en fonction de
I'habitat strictement cavernicole attribue alors it l'anima!. C'est dire que
les raisonnements, applique d'ailleurs it plusieurs especes du genre, (sp.
virei, racovifzai,
bui/i, asiaficlls, etc ... ) s'etablissaient sur des bases systematiques, ecologiques et biogeographiques ou tres incompletes, ou partiellement erronees.
Dollfus (1897) laisse it penser, sans I'affirmer, que nous no us trouvons
en presence d'une forme-relique de Crustace, amene par quelque trans
gression des mers tertiaries vers les Causses. Hansen (1904) montre qu'il
s'agit d'un type extremement archaYque d' Asellote, presentant quelques
affinites avec des formes littorales de mers tropicales, mais il ne se prononce
pas sur la question du passage d'un milieu it I'autre d'une eventuelle lignee,
etant uniquement preoccupe par les problemes de systematique du groupe.
Stammer (1936) voit en Sfenaselllls un relicte d'une faune d'eau douce
tertiaire, dont des especes auraient subsiste en Europe mCditerrancenne, en
migrant dans les eaux souterraines it la suite de I'etablissement de conditions
climatiques dCfavorables. Cette hypothese est largement developpee par
Chappuis (in Racovitza, 1950), qui la complete au moyen d'une hasardeuse
supposition faisant intervenir des migrations de faune, afin d'expliquer les
peuplements insulaires et de relier des portions continentales aujourd'hui
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separees par des etendues marines. Certains points de I'hypothese
sont
appliques par Birstein (1951)
l'origine du Sf. asiatic liS de Turkmenie ou
repris par Husson (1957).
Arcangeli (1938), par contre, considerant que Sfenaselllls, relicte cavern icole typique, possede des caracteres morphologiques
qui lui valent de
representer une famille d'Asellotes distincte des Asellidae, imagine que les
Stenaselles cavernicoles
peuvent parfaitement
deriver de formes marines
preadaptees
et euryhalines,
qui auraient colonise Ie domaine karstique
continental en empruntant
Ie reseau de fissures qui fait communiquer
les
eaux marines Iittorales et Ie milieu aquatique hypoge. II convient de reprendre
point par point ces affirmations contradictoires
et plus particulierement
leur
application
I'espece virei. En elfet, la question devra etre etudiee ulterieurement au niveau du genre et du groupe des Sfenasellidae, en tenant compte de
to us les arguments
ecologiques,
biogeographiques,
morphologiques
et
biologiques qui auront pu etre rassembles.

a

a

I. Le principe de la separation de Sfenaselllls l'irei et des formes parentes,
des Asellides vrais (Aselllls, Proaselllls, Baicalaselllls, Synaselllls, etc .... ),
n'a fait que s'affirmer (Dudich, 1924; Arcangeli, 1938; Vandel, 1964; Magniez
1966; Lanza, 1966), base sur des arguments morphologiques
import ants
(structure de l'antenne, des pleonites I et II, de leurs appendices, nombre de
caecums enteriques, etc ... ), ce qui a mene
la reconnaissance de 5 genres de
Sfenasellidae
(Jolzannella, Mefasfenaselllls,
Parasfenaselllls
et Magniezia
africains, plus Sfenaselllls perimesogeen).
Peu
peu, l'idee se degage donc
que Ie groupe comporte des formes originales, dont I'espece de Padirac est
un exemple typique, qui ont colonise les habitats dul<;aquicoles hypoges,
independamment
des Asellides vrais (ce groupe etant certainement
luime me hautement polyphyletique).
Cette independance
se con<;oit
la fois
dans I'espace et dans Ie temps.

a

a

a

2. Le fait que Sfenaselllls represente, en de nombreux points, une forme
relicte est peu douteux, mais il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse des
restes d'une faune tertiaire epigee, qui aurait ete detruite par les glaciations
quaternaires.
Rien n'indique que Sf. virei ait subi un passage du milieu
epige d'eau douce au milieu hypoge sous-jacent,
aussi recent, avec les
consequences anatomiques qui en dec~ulent. Par contre, un tel processus est
certainement celui qui a atteint les Proaselllls apparentes
I'espece coxalis.
II pourrait com porter les phases suivantes,
partir de l'etablissement
de la
forme-souche
epigee, sur un vaste territoire perimediterraneen,
en eaux
douces et en peri ode de c1imat favorable
sa pullulation (tertiaire?):

a

a

a

a) Apparition de variants (depigmentes, anophtalmes)
parmi ces populations fiorissantes, variants suceptibles de vivre en eaux hypogees sans
dommage.
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b) Dissociation ecologique (plus ou moins rapide et complete) des 2 formes
et installation des derives en milieu hypoge, avec migrations horizontales possibles vel's les points les plus favorables de ce milieu hypoge.
c) Disparition
locale ou generalisee
suite des conditions climatiques
assechement
d) Maintien

periodique,
local jusqu'a

milieux souterrains

de la forme oculee de surface, par
devenues dCfavorables (glaciations,

etc ... ).
nos jours

des formes

derivees

dans certains

favorables.

Dans Ie cas de Stellaselllls, un tel schema ne parait pas con venable. II
semble plutot que la vie cavernicole et surtout interstitielle, represente un
etat extremement
ancien, peut-etre
un etat d'origine.
Stellaselllls I'irei
pourrait bien s'etre installe en eaux douces en tant que phreatobie et n'etre
jamais derive de souche dul~aquicole epigee. D'ailleurs, meme dans Ie cas
des formes africaines, qui n'ont jamais eu a souffrir de glaciations, il n'existe
aucune forme epigee connue, voisine systematiquement,
dans laquelle on
puisse trouver la souche des types anophtalmes.
Les variations climatiques
quaternaires
peuvent donc tout au plus etre responsables
de restrictions
(vraisemblablement
considerables),
de l'aire de repartition de St. virei (et
de celie des autres especes eurasiatiques),
mais non de la disparition generalisee d'une hypothetique
souche epigee, que l'on devrait detecter en tous
points ou les rigueurs du climat etaient tres attenuees (Cote d'lvoire, Congo)
de meme que l'on retrouve l'epige Proaselllls coxa/is en Afrique du Nord et
en Europe mediterraneenne
et insulaire.
3. La repartition
connue des diverses especes de Stenaselles, avec des
representants
insulaires et continentaux,
est un bon argument en faveur de
I'antiquite de leur installation en milieu hypoge. Mais cc sont aussi des
relictes thermophiles
(Vandel, 1964). Plusieurs formes vivent encore dans
des eaux depassant 20° (Ia derniere decrite, St. pafllii Lanza, 1966, est
installee dans les eaux hypogees de Somalie, region subequatoriale
au
climat extremement chaud; leur temperature atteinl 29°, d'apres Stefanini,
1916) ou dans des sources thermales des pays eurasiatiques dont la temperature moyenne annuelle est tres inferieure a 20°. II n'est absolument
plus
necessaire de lieI' leur installation en eau douce a I'age du karst pyreneen,
par exemple, puisque l'habitat cavernicole a de fortes chances d'etre secondaire par rapport a celui du sous-ecoulement.
Ce dernier s'est bien entendu
constamment
modifie au cours des temps geologiques
tertiaires
puis
quaternaires.
II a suivi les evolutions du reseau hydrographique,
sous la
dependance
du niveau de base general et des activites orogeniques,
de la
pedogenese,
de l'erosion et de I'alluvionnement.
Ainsi, Ie fait que de
nombreuses
populations
actuelles soient installees dans les alluvions
recentes des rivieres modernes n'esl, en aucune fa~on, un obstacle a l'ancien-
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nete de I'animal dans un tel milieu, mais sans doute un aspect du dynamisme
colonisateur de l'espece. L'age de cet etablissement, en un lieu donne,
pourrait donc etre independant, aussi bien de celui de la formation geologique qui l'abrite, que de celui du karst qui a pu s'y etablir.
4. Le passage de l'eventuelle souche de StenGsellus virei, des eaux marines
aux eaux Iibres des grottes n'a pas necessite I'existence de communications
a grande section entre Ie milieu littoral et les reseaux noyes de fissures des
massifs calcaires, com me ce pourrait etre Ie cas pour les Cirolanides ou les
Spheromiens cavernicoles (Racovitza, 1907), car il est prouve que St. I'irei
frequente aussi couramment Ie domaine hyporheique profond. Ainsi, Ie
passage de cette lignee, du milieu marin aux milieux aquatiques des grottes
et aux nappes phreatiques d'altitude, a pu se faire par des voies continuellement interstitielles: galets et graviers Iittoraux, formations deltaYques, par
exemple, puis sous-ecoulement des rivieres et milieu hyporheique des plus
petits affluents, pour gagner les eaux des grottes et meme, dans certains cas,
les nappes superficielles alimentant les sources des pentes montagneuses.
Plus qu'a I'histoire des Aselles hypoges, celie de l'installation de St. I'irei
dans ses milieux de vie, devra peut-etre se comparer a celie des Microparasellides ou des Microcerberides, donc de phreatobies d'origine marine typique.
Dijon, juin 1968
RESUME
Slenasel/us

rirei est desormais connu dans 77 stations (grottes, nappes phreati-

ques et sous-ecoulement des rivieres) du bassin aquitain, des Pyrenees centrales et
orientales et d'Espagne. Un essai de classification des differents biotopes a ete tente
et leurs caracteristiques sommairement exposees. Cette espece cavernicole se presente actuellement sous un jour nouveau, tant ecologique que systematique ou
biogeographique.
SUMMARY
Slenasel/us
rirei is now known from 77 localities (caves, phreatic waters and
underflow of some rivers) of the eastern Aquitanian basin, central and eastern
Pyrenees, and of Spain. A classification of the different biotopes of the species is
attempted herein, and some of their characteristics are summarily described. This
cavernicolous species can now be wiewed in a new light, as much ecological as
systematic or biogeographic.
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Fig. I: Carte sehematique du Sud-Ouest de la France et du Nord de l'Espagne.
Les cercles noirs reprcscntent de stations interstitielles de Stellasellus l'irei, les
cercles blanes les stations eavernicoles. La densite des stations connues etant tres
forte dans les massifs calcaires des Pyrenees eentrales, entre Garonne et Salat, Ie
nombre des cercles y est inferieur au nombre reel de stations. Les 5 sous-'especes
de St. I'irei n'ont pas ete distinguees les unes des autres. Les 2 stations de St. breuili
et la station de St. buili ont ete indiquees. A = Adour, Ar = Ariege, D = Dordogne, E = Ebre, G = Garonne, L = Lot, S = Salat, T = Tarn; MC = Massif
Central; Al = Albi, Bi = Bilbao, Bo = Bordeaux, P = Padirae, Sa = Santander,
To = Toulouse, Za = Sarragosse. Les points d'interrogation signalent les regions
ou les prospeetions ulterieures pourraient eventuellement reveler la presence des
Stenaselles.
Fig. 2: Schema theorique situant cote a cote les differents biotopes OU l'espece
St. virei a ete reneontree. En B: nappes de pentes, sources de versants montagneux
et biotope hypotelminorheique, en A: milieu karstique (reseaux fossile et aetif,
avec des graviers formant un biotope interstitiel local), en C: vallee alluviale avec
nappes parafluviales et sous-ecoulement du cours d'eau. P = puits ma<;onnes,
p = puits tubes. Les fleches rectilignes signa lent les points ou les Stenaselles sont
captures ou observes et ceux ou ils sont supposes pouvoir vivre. Les fleches courbes
materialisent Ie trajet des eaux. Les differences ecologiques entre les 5 sous-espeees
de St. virei sont rappelees. R = riviere.
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